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La lethargie chez les Chiropteres cavernicoles d'Afrique Centrale

par
Michel ANCIAUX

de FAVEAUX*

SUMMARY
Letharl:Y in the cavernicolous

Chiroptera

in Central

Africa

From his personal research undertaken
in the subterranean
field (natural and artificial cavities)
in Shaba (ex-Katanga,
in S.E. Zaire) and Rwanda, the author briefly defines the macroclimate
of
the prospected regions as well as the microclimate
of the subterranean
habitat (humidity and
temperature).
A reversible hypothermia
has been noticed in the dry season only (from May till August) in
eleven species of troglophile
Chiroptera
belonging to the following families: Rhinolophidae
(7 species of Rhin%phus).
Hipposideridae
(only Hipposideros
ruher) and Vespertilionidae
(Miniopterus in.f7atus rufus. Miniopterus schreihersi arenarius & M.s. nata/ensis. Myotis tric%r).
No sign of lethargy has been noticed in the Megachiroptera
(Lissonycteris ango/ensis. RVlIsellus
aegyptiacus /eachi). Emballonuridae
(Tap!lo=ous per/;)ratlls .l'lIdalli). Hipposideridae
(Clveotis
perciva/i australis) or Nycteridae (3 species of Nycteris).
There could be correlations
between lethargy and breeding if one takes into account the
phenomena of late ovulation and delayed implantation.
The entry into lethargy is not caused by the scarcity of food. It docs not concern all the
individuals of a colony or in various populations of a cave. The degree of humidity appears to be
more important than the temperature
as far as the conditions for hibernation are concerned.

D'octobre
1954 a fin juin 1965, nos investigations
personnelles
sc sont
localisees dans Ie S.E. ZaIre (Shaba = ex-Katanga);
nous avons axe nos
observations sur la biologie, l'ecologie et la parasitologie des Chiropteres, tout
en collectant des invertebres cavernicoles terrestres et aquatiques (Anciaux,
1956, 1958, 1960 a & b, 1964, 1965).
De novembre 1965 a juin 1968, nous avons etudie les Chiropteres
du
Rwanda.
Une synthese de nos recherches a fait l'objet de deux theses de Doctorat
(Anciaux, 1972 a & b).
• Institut
des Sciences Biologiques
Departement
Universite de CONSTANTINE
(Algerie).
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CA VITES EXPLOREES
A. Dans Ie Haut-Katanga (Shaba)
N ous avons visite, souvent it plusieurs reprises, 52 grottes calcaires et galeries
souterraines artificielles qui se repartissent comme suit:
region de Lubumbashi (ex-Elisabethville):
grotte de Baya et 5 caniveaux
d'evacuation d'eaux sous les routes;
region de Likasi (ex-Jadotville): grotte de Kakontwe, grottes de Pempere
(au nombre de 14; surtout grotte Mwanga) et une galerie miniere (cuivre);
region de Kambove-Shinkolobwe:
Mulungwishi (4 grottes), Tantara (6
grottes), Kalumbu (Kabolela),
Kambove (2 grottes dans Ie domaine
Swanepoel) et une galerie miniere (Shinkolobwe);
region de Lubudi: grottes de Kyantapo, Kyamakonde, Kandu, Mpopola,
Mulonga, Kyasala, Lusolo et Kaboyaboya;
loin de centres urbains: Kakanda (grotte de Kondo et galerie miniere),
Mwela-Pande (grotte Tshamakele), Mont Kibwe, Kiwakishi, Parc National
de I'Upemba (grotte Kasoma), Tshamalenge, Mwadingusha (galerie Ie long
d'une conduite forcee).
Nous avons publie les details sur la localisation et sur la description de ces
grottes (Anciaux, 1964, 1965).
Certaines
grottes verticales (gouffres) sont d'acces tres difficile: leur
exploration a ete rendue possible grace it la collaboration
de nos amis de la
Societe de Speleologie du Katanga qui ont mis leur enthousiasme
it notre
service, specialement de 1958 it 1960.
B. Au Rwanda
Le milieu souterrain

se caracterise

par trois types de cavites:

1. Petites grattes au fissures granitiques
- Grotte de Birambo (coordonnees 02°28'S. & 29°40'E.): faille roche use sur
la rive gauche de la riviere Mwogo, commune de Kinyamakara,
pres de
Butare (= ex-Astrida).
Grotte de Nyumba (coordonnees 02°38S. & 29°42'E.): petite cavite it mihauteur d'une profonde depression; couloir d'environ un metre de haut,
d'une dizaine de metres de long, termine par une petite salle tres exigue
et obscure avec une flaque d'eau permanente.
Fissures dans de gros blocs granitiques erodes it Nyankokoma
(colline
Nyabinyenga:
coordonnees
02° 18'S. & 29°41'E.), au N.W. de Nyanza;
nous y avons capture un Molosside assez rare, Tadarida fulminans
(Thomas, 1903): une feme lie dans une colonie d'une dizaine d'individus,
Ie 6 fevrier 1966. Sous les rochers existent egalement des "trous a hyenes".
2. Grottes valcaniques (regions de Kisenyi et de Ruhengeri)
Trois grottes de lave a Musanse (pres de Ruhengeri: coordonnees
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& 29° 38'E.): tunnels plus au mains rectilignes, disposes suivant un axe nordsud, a quelques metres sous la surface du sol, avec une hauteur moyenne de
3 a 5 m; leur parcours est frequemment interrompu par des eboulements qui
ant determine de petites depressions envahies par des epineux; sur les bards
de ces pseudo-dolines,
les Dracaena constituent un bon repere pour localiser
les entrees des grottes.
Leur formation relativement recente (tout au plus un million d'annees) a
empeche I'installation d'une vraie faune cavernicole (Jeannel, 1961).
3. Cavites artificielles
- Anciennes galeries de prospection miniere dans des gisements de cassiterite,
a Lugarama (coordonnees 01044'S. & 30027'E.; alt. 1.500 m).
- Caniveaux sous route pour I'evacuation des eaux de pluie, a Kakitumba
(coordonnees 01003'S. & 30028'E.), a la frontiere de I'Uganda.

CLIMATOLOGIE
A. Regime cIimatique general (macroclimat)

I. Katanga
Le c1imat haut-katangien. assez homogene, appartient au type Soudanoguineen (tropical semi-humide) au point de vue de la repartition des pluies.
L'indice pluviometrique
moyen se situe entre 1.000 et 1.300 mm. A
Lubumbashi (alt. 1.229 m; coordonnees I 1°39'S. & n028'E.),
la temperature
moyenne annuelle est de 20,5 a 21,4° C; pour la temperature
moyenne
mensuelle, les minima sont compris entre 15,2 et 16,6 tandis que les maxima
varient entre 24,3 et 25° C.
Le rythme des saisons peut se resumer comme suit: d'octobre a avril (mai),
saison des pluies (parfois interrompue par une petite saison seche, en janvier);
de mai a septembre (octobre), grande saison sec he, aride, particulierement
fralche en mai-juin (en raison de I'altitude moyenne superieure a 1.000 m).
Cette aire climatique se prolonge vers Ie Nord-Est (Tanzanie occidentale),
vers l'Ouest (Angola) et vers Ie Sud (Zambie).

2. Rwanda
Le sous-c1imat ruandien releve du type Ougandien; il est caracterise par 7 mois
tres pluvieux, avec une saison seche de juin a septembre. La temperature
moyenne annuelle se situe entre 15 et 18°C (en raison de I'altitude moyenne
d'environ 1.400 m).
Regime des saisons: petite saison seche en janvier-fevrier; grande saison seche
de la mi-juin a septembre; saison des pluies de la fin septembre a la mi-juin.
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B. Microclimat dans Ie domaine souterrain
I. Humidite

relative

a) Katanga

De 95 3 100%, sauf
Kiwakishi).

dans

les grottes

seches

(Baya,

Kasowcna

et

b) Rwanda
Grottes gramtlques (Birambo, Nyumba): plus de 95% dans les salles
terminales.
Grottes de lave (Musanse): dans la grotte I, de 84390%, avec beaucoup
d'eau suintant de la voute; dans la grotte II, 86%.
2. Temperature (en degn':s centigrades)
En regie generale, la temperature d'une grotte correspond 3 la temperature
exterieure moyenne annuelle.
Alors que dans les grottes peuplees de troglobies en Europe et en Afrique du
Nord, la temperature moyenne est de 10,7° (Jeannel, 1926), celie des grottes
du Zaire (= ex-Congo beige) est beaucoup plus elevee (variant entre 18 et
27°), ce qui explique la pauvrete de la faune troglobie terrestre (Leleup, 1956).
a) Katanga
I° Grot tes de grandes dimensions
Dans la grotte de Kakontwe (avec lac souterrain): Ie 8 mai 1965, 21,5 (air)
et 22° (eau); Ie 15 mai 1957,23 (air) et 23,5° (eau); Ie 12juillet 1957,24° air
(3 9 h. du matin, temperature exterieure 9,5°); Ie II septembre 1957, 22
(air) et 23,4° (eau).
Nous avons enregistre les temperatures
de l'air dans II grottcs; ces
mesures varient entre 19,5 et 24° au cours di': l'annee, et se repartissent
comme suit: fevrier (24°), avril (22°), mai (21, 21,5, 22 et 23°),juin (21,so),
juillet (19,5, 20, 22, 23 et 24°), septembre (22°).
L'isolement microclimatique
de quelques grottes n'est pas totalement
realise: nous avons note des temperatures plus basses en saison sec he (de mai
3 juillet) ou les nuits sont tres fra1ches 3 l'exterieur (jUSqU'3 3 et 2°C).
2° Grottes moins profondes (massif de Pempere)
Grotte Mwanga: Ie 30 juin 1964, 13° en bas de la cheminee d'acces, et 15°
dans la salle terminale.
Grotte Katembavikulu: Ie 30 juin 1964, 16° (air) et 18,5° (eau); Ie 31 aout
1958,23 (air) et 19° (eau). Le fosse d'eau (nappe phreatique) avait, Ie 3
octobre 1959, un pH de 7,5 en eau claire, et de 7,2 en eau boueuse; il est
peuple de tres nombreux Amphipodes
troglobies (Ingolfiella leleupi
Ruffo, 1951).
b) Rwanda
1° Grotte de Nyumba:

Ie I fevrier 1966,23°

(air), 3 5 metres de l'entree.

LETHARGIE

CHEZ CHIROI'TERES

I)'AFRIQUE

CENTRALE

295

2° Grottes volcaniques de Musanse
Grotte I (7 juin 1966): vers Ie milieu du tunnel, 84% d'humidite;
thermometre (sec 18,3°, humide 16,6°). Aux deux tiers de la galerie, 90%
d'humidite; thermometre (sec 17,7°, humide 16,6°).
Grotte I I (8 juin 1966): humidite de 86%; thermometre (sec 17,7°, humide
16,1°).
Isolement thermique fort relatif.
3° Cavites artificielles (Verschuren, 1965)
Caniveau sous route (Kakitumba): Ie 9 fevrier 1960, a I I h., temperature
exterieure (max. 28,5 et min. 20°); dans Ie drain, max.-min. 27 et 20°.
Mine de cassiterite a Lugarama: Ie 30 avril 1960, 23°e.
Remarque
Les individus lethargiques sont habituellement
ments ou l'air est presque immobile.

CHIROPTERES

TROGLOPHILES

localises dans des renfonce-

DU KATANGA

ET DU RWANDA

En dehors de la saison seche nous n'avons trouve aucune espece en vraie
lethargie.
En saison froide (seche), seuls les Miniopteres manifestent une lethargie
profonde qui affecte la presque totalite des individus composant les colonies.
Chez les autres especes, on observe rarement des colonies entieres en etat de
torpeur; Ie sommeil hypothermique
atteint quelques individus qui s'isolent
alors des colonies; d'autres, me me solitaires, restent actifs.
Nous n'avons decele aucun signe de lethargie chez les 7 especes cavernicoles
suivantes: Lissonyeteris
angolensis (Bocage, 1898), Rousettus aegyptiaeus
leaehi (A. Smith, 1829), Taphozous perforatus sudani (Thomas,
1915),
Nycteris aethiopiea Dobson, 1878, Nycteris macrotis Dobson, 1876, N.l'cteris
thebaica E. Geoffroy, 1818 et C/oeotis percivali australis Roberts, 1917.
Nos observations positives concernent les familles suivantes: Rhinolophidae,
H ipposideridae et Vespertilionidae.
A. RHINOLOPHIDAE
I. Rhinolophus blasii einpusa (Andersen, 1904)
Un male, profondement
endormi, au milieu d'une colonie lethargique
d' Hipposideros rubeI' (des deux sexes), Ie 31 mai 1962, dans la grotte de
Kondo (coordonnees
10°47'S. & 26°36'E.).
2. RhifJolophus c!iVOSIlSzulilensi.\' Andersen, 1904
Une femelle, a l'ecart d'autres Rhinolophides (un Rhinolophus hildebrandti
male et deux Rhinolophus landen' lobatus femelles) egalement endormis, Ie
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Pempere (coordonnees

10058'S. &

3. Rhinolophus fu;nigatus exsul Anderson, 1905
Au Katanga, colonies eveillees: Ie 22 avril 1959, 4 males et 7 femelies (parmi
une cinquantaine
d'individus)
dans la grotte de Kondo; au sein d'une
trentaine d'animaux de la meme espece, no us avons capture I male et 6
femelles, Ie 18 decembre 1957, Ie long d'une conduite forcee, a M wadingusha
(coordonnees
10°45'S. & 27° WE.).
Au Rwanda, dans les grottes de lave de Musanse: grotte 1,4 males et 3
femelles, Ie 7 juin 1966; grotte III, I male et 2 femelles, Ie 10 juin 1966;
aucun Chiroptere dans la grotte II, Ie 8 juin 1966. Tous ces Rhinolophes
etaient bien endormis et isoles les uns des autres, tres loin de la colonie de
Rousettus aegyptiacus leachi, mais relativement
pres de Miniopterus
schreibersi arenarius en lethargie.
4. Rhinolophus hildebrandti Peters, 1878
Beaucoup d'individus en sommeil hypothermique,
parmi quelques autres
eveilles, dans les grottes du Katanga: a Kakontwe, surtout des males, les 8
et 12 juillet 1957; a Pempere, seulement des males, les 19 juin 1957, 21 juin
1959 et 7 aout 1960; a Kalumbu (all. 1.595 m.; coordonnees
10°50'S. &
26° 39'E.), un male, Ie 1 juillet 1959; dans la grotte Kyasala (all. 1.300 m.),
a 6 km de Lubudi (coordonnees 09° 56'S. & 25° 58'E.), une colonie composee
des deux sexes, Ie 28 juillet 1957. N ous n'avons vu et capture que des femelles
tres actives, Ie 4 juin 1960, dans la grotte au Ruisseau, a Tantara (coord on0
nees I 1 02'S. & 26°29'E.). Dans la grotte de Kakontwe (coordonnees
0
10 59'S. & 26°42'E.; all. 1.294 m.), la plupart des Rhinolophes etaient fort
eveilles et isoles les uns des autres (sauf un groupe de 3), Ie 28 juin 1960.
5. Rhinolophus landeri lobatus Peters, 1852
Dans la grotte Kalumbu, un couple en plein sommeil,
I'ecart de la colonie qui etait eveillee.

Ie I juillet

1959,

a

6. Rhinolophus SilJlUlator Andersen, 1904
Dans les grottes du Katanga: a Kakontwe (J I juin 1960) et a Lubudi (18
juillet 1962), des individus (des deux sexes) isoles dormaient dans des fissures de la voute ou dans Jes plis des draperies; dans la grotte Katembavikulu (Pempere), ils etaient accroches au plafond, Ie 7 aout 1960.
7. Rhinolophus swinnyi Gough, 1908
Dans les grottes du Katanga: a Pempere (seulement des femelles, Ie 21 juin
1959) et a Lubudi (individus des deux sexes, les 18 juillet 1962 et 30 juillet
1957); ces Rhinolophes etaient isoles des colonies, engourdis.
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B. HIPPOSIDERIDAE

1. Cloeotis percivali australis Roberts,

1917
Parmi les 5 miiles et les 4 femelles provenant des grottes du Katanga: a
Tantara, (les 4 juin 1960 et 15 juin 1958), a Lubudi (grotte Kaboyaboya, Ie
23 juillet 1962) et au Parc National Upemba (grotte Kasoma: coordonnees
09°25'S. & 26°37'E.; Ie 13 aol1t 1962), les solitaires ou les petits groupes
etaient constamment en eveil au milieu d'autres especes de Chiropteres en
lethargie.

2. Hipposideros caffer (Sundevall,

1846)
Espece signalee au Rwanda (Verschuren, 1965).
Au Katanga, aucune observation,
car no us attribuons
l'espece Hipposideros ruber (Noack, 1893).

notre

materiel

a

3. Hipposideros commersoni (E. Geoffroy, 1813)
Au Katanga, 5 specimens d'Hipposideros commersoni gigas (Wagner,

1845)
ont ete recoltes dans 4 localites par d'autres naturalistes; deux individus,
accroches a moins d'un metre de la surface du lac souterrain de Kakontwe,
Ie 5 juillet 1948 (Leleup, 1956). Aucune donnee sur la lethargie.
Au Rwanda, un seul Hipposideros commersoni marungensis (Noack,
1887) a Kisenyi (Schouteden,
1948).

4. Hipposideros ruber ruber (Noack,

1893)
Nos recoltes au Katanga nous ont fourni 87 males et 53 femelles, durant
les mois de janvier a aol1t.
Les seules observations
positives que no us avons faites sur la torpeur
hypothermique
des Hipposiderides concernent Hipposideros ruber:
des individus isoles, profondement endormis, dans des fissures du niveau
superieur de la grotte de Kakontwe, les 18 mai 1958 et 28 juin 1960;
une colonie en lethargie (capture de 31 males et de 10 femelles), Ie 31 mai
1962, dans la grotte de Kondo.

C. VESPERTILIONIDAE

1. Miniopterus inflatus rufus Sanborn,
Rares individus
grotte Kasoma

1936
(2 males et 1 femelle), somnolents, dans des fissures de la
(P. N. Upemba),
Ie 13 aol1t 1962, en compagnie
de

Miniopterus schreibersi natalensis.
2. Miniopterus schreibersi arenarius Heller, 1912
Determination
de V. Aellen ("in littera", 2 fevrier 1971). Au Rwanda, deux
males en etat de torpeur complete, Ie 7 juin 1966, accroches a la vol1te
suintante de la grotte de lave I (Musanse), et assez eloignes de Rhinolophus

jumigatus.
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3. Miniopterus schreibersi natalensis (A. Smith, 1834)
Nos observations sont basees sur une tres importante collection (245 males
et 267 feme lies) et sur un gros effectif (341 males et 260 femelles) de
Miniopteres qui ont ete bagues par nous, et liberes assez loin de leurs gItes
(experiences de depaysement au Katanga).
La presque totalite de nos captures (effectuees au sein de grandes colonies)
a ete faite durant les mois d'avril a aout, c-a-d durant la saison seche, dans
les quartiers d'automne et d'hiver (20 grottes et 2 galeries artificielles).
Colonies lithargiques dans les grottes du Katanga
Gratte de Kakontwe
8 mai 1965: deux ou 3 Miniopteres par fissure, nombreux individus sur les
parois (un seul groupe de 4).
18 mai 1958: premiers individus bien endormis.
20 mai 1962: miUes isoles ou en petits groupes.
28 juin 1960: seuls les Miniopteres (des deux sexes) dormaient; tous les
autres Chiropteres remuaient ou volaient.
8 et 12 juillet 1957: groupes de 2, 4, 5, 20 et jusqu'a 50 individus
etroitement serres sur les parois ou dans les fissures (plusieurs essaims
formes uniquement de males; d'autres comprenant les deux sexes).
L'entree en lethargie a lieu durant la premiere quinzaine de maio
Grattes de Pempere
21 juin 1959: importante colonie formant plusieurs gros essaims (des deux
sexes) fixes contre les parois; reveil tres lent lors de la capture (grotte
Mwanga).
28 juin 1964: un tres grand nombre (surtout des feme lies) en lethargie
(grotte Kasowena).
30 juin 1964: essaim compose des deux sexes (grotte M wanga).
7 aout 1960: quelques individus en etat de torpeur; Ie gros contingent de
la colonie avait deserte la grotte Mwanga.
Les Miniopteres sont seulement presents de juin a aout dans la grotte
Mwanga (quartier d'hiver).
.
Galerie miniere de Likasi
3 juinl958:
colonie endormie (des deux sexes).
- 26 aout 1958: gros essaims de Miniopteres legerement endormis (capture
de 24 males et de 72 femelles).
Grottes de Lubudi
18 juillet 1962: colonie en lethargie (seulement des males) dans la grotte
K,yamakonde.
25 et 28 juillet 1957: colonies formees des deux sexes, dans les grottes
Kandu, Kyasala et Lusolo.
Gratte de Baya (coordonnees
I 1052'S. & 27°07'E.; alt. 1.300 m.)
- 14 mai 1956: colonie (des deux sexes) bien endormie.
Grotte Kasoma (Pare National de I'Upemba)
13.aout 1962: individus des deux sexes, a peu pres inertes, en compagnie
de ..Miniopterus injlatus rufus. dans des fissures parietales; un "harem"
compose d'un male et de deux femelles dans une fissure.
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Les Miniopteres etaient rares de septembre a mars: seulement dans 4
grottes. En aofit-septembre
(fin de la saison seche), une migration aurait
lieu vers les gites de reproduction
(qui nous restent inconnus). Les mises
bas non simultanees ont lieu au debut de la saison des pluies, avec un
decalage suivant des latitudes de plus en plus meridionales:
mi-octobre
(Katanga), debut de novembre (Zambie & S. W.Afrique), de la fin octobre a
la fin novembre (Transvaal) et au debut de decembre (Natal).
Une fois la lactation
terminee,
les colonies de reproduction
se
disloquent vers la fin janvier, en vue de regagner les quartiers d'hiver entre
fin fevrier et debut avril.
La copulation aurait lieu, en avril, avant la periode de lethargie; durant
Ie sommeil hypothermique,
il y aurait une implantation differee d'environ
3 mois, comme c'est Ie cas en Europe pour Miniopterus s. schreibersi
(Peyre & Herlant, 1963; Saint Girons & aI., 1969) et en Australie pour
Miniopterus schreibersi blepotis (Dwyer, 1963). La gestation ne debuterait
que vers la fin juillet (fin de I'hibernation en Afrique australe).

1. Myotis

(Myotis) tricolor (Temminck, 1832)
Solitaires au fond d'etroites fissures, en etat de torpeur profonde, dans
la grotte au Ruisseau, Tantara (un male, Ie 4 juin 1960) et dans deux
grottes de Lubudi (2 femelIes, Ie 18 juillet 1962; un male, Ie 30 juillet 1957).
Un male, tres peu actif, Ie 22 septembre 1957, dans la grotte de Kakontwe.
Nous avons observe deux cas d'etroit commensalisme avec Miniopterus
schreibersi natalensis. dans la region de Lubudi: un Minioptere male au
fond d'une fissure derriere 2 Myotis tricolor femelles, grotte de Kyamakonde,
Ie 18 juillet 1962; un Myotis tricolor male avec plusieurs M iniopteres,
grotte de la Mulonga, Ie 30 juillet 1957.

DISCUSSION
Au Parc National Albert (Kivu: ZaIre), dans la grotte volcanique de Djomba
(Iat. 01020'S.), une colonie de Rhinolophus c/ivosus en semi-Iethargie, Ie 27
juin 1960: temperature de 15 et 15,5° C, humidite proche de 100%; temperature
anale: 20,5° chez un Rhinolophe endormi, 38,2° chez un individu actif (Verschuren, 1967). Dans cette meme grotte, un Myotis tricolor en semi-Iethargie,
Ie 24 octobre 1960 (c-a-d en saison chaude), suspendu librement au milieu
d'une colonie eveillee de Rhinolophus
c/ivosus femelles avec de petits jeunes
(Verschuren, 1967).
Aucun signe de lethargie diurne chez Hipposideros caffer ni chez Hipposideros commersoni gigas, au Gabon; la thermoregulation
varie seulement de
quelques degres (entre 31,5 et 35,5°) suivant les phases de repos et d'activite.
Des experiences
d'hibernation
provoquees
ont montre que les grands
Hipposideros
(H.gigas) restent constamment
eveilles (meme sous 4°C) en
activant leur metabolisme,
tandis que les petits Hipposideros
(H.caffer)
tombent dans un etat d'hypothermie
irreversible et meurent apres 8 heures
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(Brosset, 1969). II n'en est pas de meme pour Miniopterus
inflatus: cinq
individus refroidis experimentalement
a 4°C, pendant 32 heures, ont montre
une hypothermie profonde reversible; remis dans une temperature ambiante
normale, ils ont repris leur vol (Brosset, 1969).
Chez Miniopterus
schreibersi arenarius, Verschuren (1967) a etudie Ie
comportement
lethargique dans deux grottes de lave du Parc National Albert:
au Mont Muvo (lat. 01° 14'S.; alt. 1.950 m.), 4 miiles en profonde lethargie,
Ie 20 septembre
1959, reveilles 20 minutes apn':s leur capture (minima
nocturnes de 13° dans la grotte et de II ° a I'exterieur); a M ugongo (lat.
01 ° 30'S.; alt. 2.280 m.), un male et 2 femelles en lethargie presque totale, Ie
28 juin 1960, parmi des Rhinolophes tn':s eveilles (temperature de la grotte, 15°;
temperature anale chez un Minioptere endormi, 25°, et 37,2° chez un autre
reveille).
Chez Miniopterus schreibersi natalensis, au Transvaal (Van Oer Merwe,
1970, 1973 a, b & c), dans la region d'Uitkomst,
deux grottes sont
frequentees par les Miniopteres en automne et en hiver:
American
Cave: lieu probable de l'accouplement,
deserte ensuite lors de
l'hibernation; de janvier a avril, la temperature est stable (autour de ]70C) et
l'humidite varie entre 89 et 95%;
Long One Cave: grotte d'hibernation (de mai a juillet). Les tempe!"atures, plus
basses que dans American Cave, seraient plus favorables a l'hibernation; par
contre, il y a de tres grandes variations dans Ie taux d'humidite, qui est generalement plus bas (entre 33 et 75%). Une temperature basse (meme variable)
serait donc un element plus important qu'une haute humidite, dans Ie choix
d u site d'hibernation (Van Oer Merwe, 1970). II n'y a pas de peri ode continue
de lethargie: I'activite des Miniopteres consiste surtout en deplacements a
I'interieur de la cavite, mais elle comporte egalement des fluctuations du
nombre d'individus causees par des sorties vers d'autres grottes plus froides
(a la suite de changements de temperature dans Long One Cave) et par des
retours plus ou moins massifs (Van Oer Merwe, 1970 & 1973). Nous avons fait
les memes observations,
avec d'autres especes de Chiropteres cavernicoles,
en Belgique (Anciaux, 1948). La difference entre les temperatures de Long One
Cave et celles des Miniopteres est de 0,2° durant la plus grande partie de
I'hibernation,
et de 3, 1°C a la fin de la lethargie hivernale. La temperature
anale des chauves-souris
est toujours legerement plus haute que celle de
l'environnement
(Van Oer Merwe, 1970).
Des correlations entre la reproduction et la lethargie no us semblent possibles.
En effet, les phenomenes
d'ovulation
retardee et d'implantation
differee
peuvent etre des adaptations au regime des saisons (seches ou froides). Chez
Miniopterus schreibersi, l'implantation differee nous paraYt generalisee sous to us
les climats; elle a donc une base essentiellement genetique qui conditionne,
probablement,
une mise en hibernation (metabolisme ralenti). Chez Myotis
tricolor. une ovulation retardee (amenant une fecondation differee) semble
possible, comme chez Myotis myotis (Anciaux, 1954; Herlant, 1958); la ponte
ovulaire aurait lieu au printemps (apres la fin de la periode lethargique),
stimulee par l'hormone de luteinisation
produite a la fin de I'hibernation
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(Herlant,
1956). Chez Hipposideros caller guineensis et chez Rhinolophus
landeri, au N.Nigeria (lat. lOoN.), Menzies (1973) a demontre une implantation differee de decembre a janvier, c-a-d durant la saison seche, sans to utefois signaler des cas de lethargie; la gestation serait alnsi retardee, pour que
la mise bas ait lieu a une epoqm: ou I'humidite augmente (favorisant ainsi une
nourriture plus abondante pour les jeunes).
Les genres Rhinolophus et Miniopterus sont cosmopolites et sont capables
de peupler les regions fro ides, grace a leur faculte d'entrer en lethargie
(Brosset, 1969). N ous pensons pouvoir y inclure les genres Hipposideros et
Myotis. Toutefois, Brosset (1969) soutient que Ie genre Hipposideros, qui est
localise dans les regions chaudes de I'Ancien Monde, ne peut pas hiberner, car
il n'y a pas d'hypothermie
reversible; au Gabon, Hipposideros cOlnlnersoni
gigas n'hiberne jamais spontanement,
et sa temperature interne est soumise a
un rythme circadien: de 31-32° Ie matin a 36°C vers 18 heures, c-a-d quelque
temps avant Ie depart pour la chasse nocturne (Saint Girons & a!., 1969). Nos
observations
sur la lethargie (avec rechauffement
lors du reveil) chez
Hipposideros rubeI' au Katanga, obligent a revoir Ie statut thermoregulateur
des Hipposiderides.
Myotis tricolor, d'apres nos observations et d'apres celles
de Verschuren (1967), peut hiberner spontanement.
Le processus de torpeur hypothermique
(lethargie plus ou moins profonde)
chez les Chiropteres tropicaux, n'atteint pas toute une population chez une
espece donnee; en effet, on peut voir des individus eveil1es et d'autres endormis
dans une me me grotte, et dans des conditions hygrothermiques
semblables; il
y aurait donc des "rythmes individuels dependant de stimulations internes
dont la nature est encore inconnue" (Brosset, 1961).
Chez les especes insectivores, ce serait la privation de nourriture
qui
declencherait Ie processus lethargique (Heim de Balsac, 1936; Dwyer, 1971).
Ce n'est pas notre opinion: en effet, au Katanga, ou il ne pleut presque jamais
durant la saison seche et ou les nuits sont tres fralches, nous avons observe
plusieurs especes (susceptibles d'endurer un etat lethargique) qui chassaient
regulierement quelques rares insectes pres des grottes ou sur de plus grandes
distances.
La fonction des essaims durant la lethargie (specialement chez les Miniopteres) est de stabiliser la temperature a un degre optimal, en vue de reduire les
effets de changements thermiques; elle peut aussi limiter la perte d'eau evaporee
et aider a maintenir une haute humidite (Davis, 1970).

CONCLUSIONS
La temperature
des grottes d'Afrique centrale ne provoque pas l'entree en
lethargie; par contre, une humidite assez elevee parait necessaire.
L'absence de nourriture n'explique pas Ie sommeil hypothermique.
La gestation
peut etre retardee
chez les especes manifestant
une
potentialite lethargique.
Dans les colonies de Megachiropteres cavernicoles (Lissonycteris angolensis
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et Rousettus aegyptiacus leach i), on n'observe jamais de lorpeur; cela provient
du fait que ces chauves-souris
sont des homeothermes
presque parfaits,
capables de maintenir une haute temperature corporelle sous des temperatures
ambiantes variables (meme basses), pourvu que l'ingestion reguliere de nourriture maintienne leur metabolisme a un haut niveau (Kulzer, 1965).
Les especes cavernicoles des genres Miniopterus,
Myotis et Rhinolophus
sont des homeothermes facultatifs, pouvant entrer en lethargie en fonction de
conditions
ecologiques
particulieres.
Peut-etre y a-t-il la un fondement
genetique?
Hipposideros ruber semble etre la seule espece, chez les H ipposiderides,
qui manifeste une hypothermic reversible.

RESUME
L'auteur expose ses rechelches
personnelles
dans Ie domaine souterrain
(grottes et cavites
artificielles),
au Katanga (S.E.Zaire)
et au Rwanda. II definit brievement Ie macroclimat
des
regions prospectees, ainsi que Ie microclimat des abris souterrains (humidite, temperature).
Une hypothermie
reversible a ete observee seulement en saison sec he (de mai a aout) che~ II
especes de Chiropteres troglophiles appartenant
aux families suivantes: Rhinolophides
(7 especes
de Rhin%phw),
Hipposiderides
(uniquement
Hipposideros
ruher)
et Vespertilionides
(Miniopterus inflatus rufus, Miniopterus schreihersi arenarius & M.s. nata/ensis, Myotis tric%r).
Aucun indice de lethargie n'a ete releve chez les Megachiropteres
(Lissonycteris
anKo/ensis,
Rousellus
aegyptiacus
leachi), chez les Emballonurides
(Taphozous
per{oratus sudani). chez
Cloeotis percivali australis (Hipposideride)
et chez lcs Nycterides (3 especes de Nycteris).
Des correlations entre la lethargie et la reproduction
semblent possibles, si on tient compte des
pherlOmenes d'ovulation
retardee et d'implantation
differee.
.
L'entree en lethargie n'est pas determinee
par la penurie de nourriture.
Elle ne concerne pas
tous les individus au sein d'une meme colonic ou dans diverses populations d'une meme grotte.
Le taux d'humidite
apparait
plus important
que la temperature,
pour creer les conditions
favorables a I'hibernation.
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